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Dem:it';.u-o.i.:rl Weg

ZU "a1:1OJ.'

fat:L

o.~.~[i.rai?:-,-a VJc:y to ilam.O:t' felti. 1I )

H

However.' ~ rather' than squeeze the \v'm:'k into
mould ana. en(l

U.p Wj:t;jl

S or18

literary

an "ugly du(;ldj. ng, fI one can look

ill literary form,. whioh in fac;t, l.s the cl.eveloplaent of n
l:Lfe-fC):rnm.la. ~ lIarc:.or f'atL, It

Demian then becomes
-----'*

B

"beeuti

ful aVian .. !t

looking at. De!!linn 1'1' om d:i.ffcl!'ent perepcct i ves:
De.mien as

::m

Do lcd.a n

ullegory',
Dewiall aD S
.
---~'II'-

lii'e,,·fo!'11>:V.le ..

'!.:Ql31~.n

in

~~o

fax' as .i.t deals with

SOtl1eOJH;~S

lOElving t,hs

carefree and innocent world of childhood, experienoing
yea.rs of W3.n.coX'J..ng ~ trial and erro:r; and f inally

ent!':11~5.nB

I

2

into a paradise-stete of existence because of know16dge

-"*',,-'-_.

In Demian these standax'cls of'

he has gleaned from life.
a

Bildungsro~~~

are generally fulfilled.

C:Phe hero goes

through these three stages, however, in a p8riod of only

about ten years J rather than the

person.

li.fe-spo.n of a

nOl'rrl£tl

'l'hat the work is also limited in both pIo·t end

aotion helps to aenount, for its being not. an exeellent
model of a .ru1§]lnr£~.:E..
Demian
--,.. abounds in allegoric charncter:i..stics.
Eva J Pistorius-, D3mian ar.. o. even

Knau~::.."

Frau

e IJ. fulfill t,he

corn...rnon role of being a guide to. SInclair, who is himself
the personifioation of

8

searching soul.

l!'ra:lZ

Kromer

and Alfonst') Beck, on the other hand, personIfy the tempter.
The two worlds, the ma.rk of Cain and Abraxas are symbolic
elements in Hesse's philosophy and are not to be read only
literally.
That })s:!.~;i;.~!l can be viewed both as P-iEUl1..€t~2:~r:.~

and allegory is supported from findings in the secondary
literature.

What is not brought into focus through tbese

sources, however, is the fact that;

~.~!!

consists oi'

many passsg"3[-l which preRonti a philosophicc1l view tov18rd
li.fe.

This view becomes olearer after studying Hosse's

shortly befol'f:. end (:<.:I.'i-.e::.'" its rublicc.tioll, because it is
mainly this period of t.he auther's life which illumin.ates

the subject of til(;; thesi::'1.

After e:;.:amining the vJays in

which Hesse repeatedly use3

al:;stract,io~lS

such as fate,

3

self, soul and will, one begins to discern e patter!l which
can be traced to his philosophy of life.

That philosophy

is very amply expressed. by the life-foTfllula phrase of
Nietzsche-"amer fati. tt
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I.

}1aNLElr.t'UNG

Demian-Die Geschichte von Erdl Sine lairs Jugend
zugleich ein Bildungsroman und eine Allegorie-ist des
40jM.hrigen Besses Weltanschauung dichterlsch formuliert.
Diese Weltanschauung in

].~mi.~

wiro., vd e Hesse selbst

Uber seine frUheren Werken sagti, nich't Itdogra.atisch formu
liert," aber man entdeckt "doch eben einen Gleuben"l darin.
Diesen Glauben kann m8n eigentllch 818 die Nietzsche
geprggte Lebensformel-"amar fati"-interpretieren.
Hesse schrieb Demian im Jahre 191'7
brennenden r.lonatea. 1I2
~eschwerlich

n

in vlenigen

Das JalU' davor war fUr Hesse sehr

und ain \"!endepunkt in seinam Leben gewesen:

Zu den schweren innel'en ErschUtterungen, die des
in Hesse ausl~ste, zu der anstren
genden Arbeit im Dlenst der }:riegsgefangenen,

Kriegsgesch~hen

kamen groBe persBnliche N!)te und Schwierigkelten:
eine geftlhrliche Erkrankung des jUngsten landes t
der Tad des Veters im Jahre 1916, die Krise der
Ehe und schlieBlich del" Ausbruch einhs GemUtslei
dens der Frau, das ihre zeitweilige UberfUhrung in
eine Heilanstalt erforderlich m3chte~ 3
Die seelisohen Deprossionen vmrden so stc.'l1'k, dbE Hesse
IHerI!lann Hess6-Ges2"l\~;elte Schriftell, 7 _ Bel., Suhr
kamp V erl"ag\Frs nkft; rt fi7'1f:-;--:nYG'T)-;-~s~"I)f)t5.
•

2'tT

.Lltlt;,0

( ZUr1ch,

Ball
.) -

1947 ,

I

S~

B·''''··'~'

_::.~:.JJ'};::I!.t?

103

c.··· ]'r·b"·
\(} €:,,,' 1;',1 k
..P'r:;<'C'''''
! ' : ' '::'':-:.2..-!?_", .ll}._. ~:::.:.....::.ll_::!h_~1-11. I j e r _,

0

3Bernhard Zeller, Herrm:'mn Hesse in Selbst;zeu~~nissen
und Bi ~9.g.2.K~E";:'pj?~g {Helmburg , -rg(f3r~'-~r~" 'T6:'""----..···. , ',.'-..- ·

2

seine Arbeit in Bern im Dienst der KrlegsgefBngenen auf
geben muBte.
Brunn~n,

Er mflChte demals elne Kur In Locarno und in

aber des

l~ste

seine

Problc~e

nicht.

Endlich

suchte er in der Luzerner l'rivatklinih: Sonnmatt die Hilfe
des Arztes Dr. Josef Bernhard Lang,

eines SchUlers C.G.

Von Juni bis November 1916 fanden ungefl!hr 50

J"ungs.

Sitzungen mit Dr. Lans

statt~

Sitz,ungen, die mehr "psycho

therapeutische GesprSche zwischen
Handlungen tl4 waren.

Freunde~1

als "!rztliohe

Durch dj.8sa Gesprache geleng as o.am

Arzt, Hesse zu helf'en.
Sie haben den Erlebensbereich Hesses
n7 ent ..
scheidend ervvej.tert unc1 ibm die We.!l,e zu e inem
neuen i!.nsatz. in seiner Egt.wicklungals Mensch wie
als Diohter erschlossen.
Dieso Zeit war ein neuer Anfang fUr den Dichter.

Die

Gespr!che zwischen Dr. Lang und ihm hutten einen Y'::influB
auf seine damal:igcn Werke, denn, v.'ie Ball el:'\'lt!hrrt:

fl • • •

die

Fruoht der intensiven, alle l!'ragen der rnodernen Psyoho
therapie stre1fenden Gespr!!che 1st ein Meistervlerk der
deutschen Sprache:

Hesses Demian .. u5

Dieses "MeisteI'\verk der deU"'cBchen Sprache" wird hier
behandelt vlerden.

Die c1rei schon ervlt!hnten Heuptpunkte

sollen erHlutert vmrc1.en, nt!mlich Derdan als Bildungsroman;
Demi.an alG Alle[;orie; D~m:ta!! als LebensforrlGl des 40jt1hrigen

Hesse ..
4 e 'bi:l., S. 7'7.
r.;

°ebd.
5rtUg0 Ball, Hermann H.0sse· L-~.in Ije~p.. pnd sain Werk
(ZUrich, 194r/ ) , S. 15'8-.

II.

DK~t:IAN-~-Bn~

BILDUUGSH01,Hlli

Wilhelm Dilthey pragte don Begriff Bildungaroman
schon im Jahre 1870 und achloB in seiner Begriffsbestim
nrung die GroBfol'm des deutschen Romans im klassisch-·
romantischen Zej.taltel' ein..
Goethes

Wilhel;Iqljei,s:G~t

.§:!!el'~balS,

Dazu rechnete er Romane wie

Jean Pauls Hespel:us, Tiecks

Nove lis. t .qfjierdingen und Ht.Jldel'lins Hyperiog.

Zwei charakteristische Eigenschaften bestimmen naeh Diltheys
Definition das Wesen des Bildungsromans:
Entwicklu.ng in besti.mmter Gesetz.m~BiGkeit, in
festen Stufen dar Kntfeltnnr:, und Riohtune; euf ain
klar w.:n~·isse;l,es '" Zie1, ~ns als ~de~;~ult<:'nd des
vollendeten wen~chen dargcstellt 1oG~
FrUhel' we.ren es immer Lur wenige Romane, dj.e cem. von
Dllthe:{ beschl'iebenen Typus

entsprachen~

Allmtlhlich abel'

erweiterte sioh del' UWJ.'eis del' Bildullgsl'omane:
.... 30wohl nach rilckwarts (Wolfram, Grirumelshausen,
Wieland) ala auch nech vorwt:irt3 (stifter, Keller,
Raabe, Paul Ernst, Kolbenheyer, Hermann Hesse,
'l'horaas Mann). Msn erkannte, daB naho7..u a lIe groBen
deutschen Weltenschauungsroraane diesel' Gattung an
gehBren •••• 2
1m Allge!:1einen entwiokelt sich ein !fWelt811schauungsr-o;'l!8.n"

in dr.ei Phasen:
ZunMchst die Schilderung der Jugendjehre mtt ihrer
Entwicklung fiUS dem UnbewuBten 2·um BewuBten, vrobei
lPaul l.~erker und Vlolfg2ng Stemmler, Reallexikon der
de'll.!...~~1L1jiter~_\g·f.eschiEbte, 1. Ed. t 2. Auflage, vla'Iter
de Gruyter VerJ'ag n.3erIln,---r958), So 1'75 ff.

2 e bd., S. 175 ff.

4

sich die I'hantasiekrtlfte am wirksbmsten er'lNeisen ..
Dann tolgen die Vlanderjahre mit I,iebe unO. Freund
schaft, mit Krisen und Verfehlungen. Und Endlich
die I1!uterung und das Eingehen in eine irdi8c11e
Paradiesesstufe. 3
Diese best,immenden Eigenschaften des Bildungsromans sind zum
groBen Tei1 in

Demi~~

ersicht1ich.

Die to1gende Zusawmen

rassung w11'd darauf hinV!eisen ..
Demian beginnt mit

EinfUhrul1g in die zwei Welten

del"

des zehnjHhrigen Emil Sinclair.
sein Vaterhau8

geh~rt,

Die eine Welt. zu welcher

ist hell unO. eng.

den schBnsten menschlichen Io.ealen.

Sie besteht eus

Hier findet Sinclair

Klarheit, moralische Sauberkeit, Reinheit unO. Liebe.

In

der anderen, del" weiteren unO. dunklcren Welt, sieht er
r!l.tselhafte Dinge, wie Armut, Die bstah1, 'rotsch1ag une1
Se1bstrnord.

Obwoh1 die E1tel'n sej,nen Uroge,ng mit dieser

Welt verbieten, nilp...!Ut er trotzdem deI'B!1 te5_1.,

Eler f8ngen

seine Schwierigke1ten an.
An einem schu1freien Nachmittag sehen wir Sinclair

in Gese11schaft dreier anderer

Knaben~

Es

ist ein Umgang,

den seine E1tern verbieten wUrden, denn die drei sind Va1ks
schUler unO. ziemlich prah1erische Buben.

Franz Kromer,

ein Dreizehnjtlhriger, ist eine Art k1einer Tyrann; er
schUchtert die junGeren Buben iromer ein.

VWhrend eines

Gesprt;lchs lcommen d:te drei enderen ins Prah1en und tun graB
mit a11er1ei bf.)sen Streichen..
auch Sinclair eine gehBrige
3 ebd ., S .. 177"

Aus groBer Angst erfindet

R~ubergeschichte,

zu deren

5

HeIden er sich selbst macht.

In dieser GeschJ.chte, so

lUgt er, stiehlt er mit einem Freund cinen Sack itpfel in
einem Garten.

J!'ranz, will diese Erzt:!hlung nicht glauben,

bis Sinclair "bei Gatt und Seligke:tt" schwBrt, daB alles
wahr sei.

Hierauf bedroht Kromer clen armen Sinclair, daB

e1' dem Gartenbesitzer odeI' Bogar der }olizei diese Missetat
erzlihlen warde.

Bs gibt nul" nooh eine MOglichkeit fUr

Sinclair, nlimlich sioh fUr zwei MarIe von Kromer loszu
kaufen.
Sinclair abel' hat das Geld nicht.

Aus Verzweiflung

raubt er seine eigenen Erslmrnisse und gibt alles dem
btssartigen Kromer..

DlE:s:?s genflgt jedoch rlicht, denll Sinolai.:rs

SparbUchslein enthtllt

ll'l'ir 65 Pfennige..

Folglich qultlt

ihn Kromer Tag fUr Tag mit 811erlei unhcimlichen Bedrohun
gen.

Die Rettung aus Sinolf.'\ir's Not kommt durch einen
anderen LateinschUler, Max Demian..

Demian ist zwei Jahre

IUter als Sinclair und scheint ihm schon ein Erwachsener
zu seine

l!:r erkennt, daB Sinclair groBe Angst

hat.

j.hm

Als

VOl'

jemandem

klar wird., daB die Quelle del' Angst Kromer

ist, spricht Demian mit; dies€m dartlber.
keine Schwierigkeiten mehr fUr Sincla)"r.

Seither gibt es
Alle haben schon

das GerUcht vernommen, Damian habe ainmal einen ntlsewioht
get6tet t weshalb Ki'omer. vielleicht fttrchtet I daB ihm lthn
liohes geschehen kUnne.
Jetzt ist alles fttr den zehnjahrigen Sinclair wieder
in Ordnung_

Er beichtet den lntern,

VIes

er mit seinam

SparbUchslein getan habe.

Diese sind froll tiber sein Wahr

heitsbekenntnis, und £Illes 16st sich ftlr ihn in wunderbare
Harmonie auf.

Es bleibt abel' noch ein I)roblem Ubrig:

er

glaubt, deB sein neuer Bckannter, Demian, nicht der lich
ten Vlelt seines Elternheuses angehtlrt, sondern der ftantieren
Welt. "
Demian ist kein BlSsewicht.

J:t~r

ist ein krtittiger,

kluger SchUler, und soinen Zeitgenossen gegenUber stets
artig.

Nie nimmt er an SchuljungenduDrrilleiten oder Plau

dereien teil.

'I'rotz seiner gescheiten Houdlungsweise in

del' Schule ist er nie
"sUndhafte"

G(.~rUchte

selll~

beliebt.

fiber ihn..

segt, er sei Jude, or sei

}~s

Heid6~

Es gibt
wi.rd

7.Uln

i~mer

viele

Beispiel ge

er gehtlre einer

sagen~

hatten" schlimmen Sekte an, er wisse alles fiber Mt!dchen,
er lebe mtt selner Mutter, einar Witwe, wle mit einer Ge
liebten.

Aus qiesen GrUnden hat Sincll'lir

VOl'

Demian Angst

und will nichts mit ihm zu tun haben.
Einige Jahre nach del' Aff6re mit Kromer lernt Sinclair
seinen Retter bessel' kcnnen f
unterricht.

und zwar beirn Konfirmations

Demian ist schon zwei Jahre ltlter als es die

Sitte verlangt, bevor or mit dern geistlichen Unterricht
anft1ngt.

Folglj.ch ist er in derselben Klasse wie Sinclair,

wo die beiden ernstbafte D:tnge, w:te etwa Bibelgeschichten
und den Ein.fluB

~iz:es

t':enscr:.en auf elnon e'nderen, besprechen.

Nach der Konfirrnation verabschieden sich die beiden.

Demian

verreist, und Sincla:tr JuuE eine andere Schule besuchen und

?

zum ersten' Male von zu Hause fort.
Die neue Schule, die Stnclair bE-sucht, ist ein
Gymnasium in der Stadt st.

Schon im crsten Jahr lernt er

durch die VerfUhrung eines tllteren Kemerac1en, Alfons Beck,
Kneipereien kennen.

Dieses I..aster ist fUr Sincla:i.r von

groBem Nachteil, denn er wird cieswegen ein schlechter
SchUler.

Schon am

l!~nde

des orsten Winters ist es so scblimm

mit seiner Sohularbeit, daB er vom Lehrsenat mit <lern Aus
schluB aus der Schv.le bedroht wird.
Im Frtthlingerlebt Sinclair eino p16tzliche Bekehrung

und wird nocb einmal ein annehmbarer SchUler.

Diesmal

gesch:ieht seine R0ttune; durch die Begegnung mit einem
M!1dch'3n, das er Beatrice nenntoO

Obv:ohl er nie mit Beatrice

spricht, sieht 6r sie mer.:.rere Male und verliebt sicb in sie.
~r

fMngt an, 81.e als 80in Vorblld dGr Reinheit, Sch6nheit

und Geistigkeit anzubeten.

Nach seiner neuen Bekehrung

beginnt er auch z·u malen, donn er will oin Bild schaffen,
das seinen Idealen gleicht..

Eine groBe Daratellung ist

das Bild eines Raubvogels mit einem scharfen, ktlhnen
Sperberkopf..

Dieser Vogel steckt rd,t halbem Leibe in

einer dunklen Weltkugel auf blauern Himmelsgrund.
schickt

De~ian

Sinclair

dieses Bild.

Sebald Demian den gcmalten Traumvogcl bokoli'1l1rt, sendet
ar Sinclair scine Deutung des Eildes in der Form eines Zet
tels,

Auf diesem steht, der Vogel k9mpfe sioh aus den Ei,

der Welt, heraus;

del' Mensch, wie der Vogel, mUss€:'

aine

8

Welt

zerst~ren,

Weltzerst~rung

wieder geboren zu werden; nach del'

u~

fliege der symbolische Vogel zu einem Gott,

der Abraxas heiBe.

Spgter erfahrt Sinclair, daB Abraxas

sowohl Gott a18 auch Teufel sei.

Diese neue Erkemltnis

verlanBt von ihm neue Bilder und Ziele.
schwindet daher seine

&~betung

Allm!thl:tch Ver

der Beatrice-Gestalt.

In den letzten Monateu im GymnBsiuln zu St .. lernt er
Pistorius, einen Organist6n und frUheren Theologen, kennen.
Dieser sonderbare Musiker hilft Sinclair auf dem Wege zu
sich selbst, denn mit ihm kann ar sowohl tiber Abrexas als
auch Uber allerlei Philosophien und Religionen sprechen.
VUihrend Sinclairs Pistorius-Zeit
seltsamer Mensch mit ihm bekennt.
MitschUler, heiBt

macht~

sich noch ain

Er ist einer seinGr'
ih~

Rat, da er ihn

fUr einen Spirit-isten odeI' Theosophen h!!lt.

Del' H6hepunkt

~1auer,

und sucht bei

dieses Verh111tn,isses kornmt, ala Sinclair den Selbstmord
Kneuers verhUtet.
Nach seiner SchUlerzeit IMBt
Universitat H. einschreiben.

Slncl~ir

sich in del'

Kurz danach trifft er wieder

Demian, der mit seiner l.[utter frllher naeh H. gezogen war,
und es ergibt sieh fUr Sinclair eine Gelegenheit, Demians
Mutter, Frau Eva t kennellzulernen.

Seine Bez.if3htmg zu ihr

wird wie die zu einer ganz nDhen Freundin.
sie hUufig,

UM.

j.hr

sO~.j1e

Truume

~m

Er besucht

erzt1.hlen, oder ihren

guten Rat zu erbi tt,cn ..
Wahrend des Sommarsemesters bricht der Krieg aus.

l'
9

Demian muB sofort als Lel1tne.!lt ins Feld gehen.

Im Winter,

ungeflihr ein halbes Jahr splIter, k.oDh'1lt such Sinclair an
die Reihe.

Es ist ein Vorfrtt111ingstag, als sich beida

als venvundete Soldaten in einem Iazarett wiedertreffen.
Sie sehen sioh nur einen Augenblick, urn voneinander Abschied_
zu nehoen.

Am selben Tag st:i.rbt Demian.

Ein Bildu.nesromnn besteh-I; also-wie vorher erwShnt
aus drei Phasen,
diesesstufe.

n~mli0h

Jugendjahre, Wanderjahre und Para

Man \v11rde meinen, daB diese drei Phasen im

In Demian aber

Laufe eines ganzen Lebens gesohehen rnt\ssen.

Igo

..

entwickeln sie sioh im LaufeV"on ungofHhr zehn Jahren ..
Die "Jugendjahre mit ihrer Entwicklung
ZUlli

BewuBten, wobei sich die

BUS

dem UnbewuBten

Phantasiel~8fte

am wirksamsten

erv{eisen, tf sind im R..emian. eigentliQh die Kinderjahre 8111
clai1's

6

Sie sohliessen SiLwlairs Jahre zu Hause ein.

Es

1st die Zeit seines Erlebnisses mit Kromer, seiner Bekannt
schaft mit Demian und seines BewuBtseins von den "z"Wci
Welten. It
Sinolairs "Wanderjahre mit I,iebe und Freundsohaft,
mit Krisen und Verfehlungen U ergeben sich im Gymnasium
zu st.

Er nimmt den

rrrweg~

wenn er seine Zeit in den

Kneipen verbringt und seine Studien

vernachl~ss:i.gt.

Eine

Krise geschleht, als er nit dam AusschluB aus dam Gymnasium
bedroht wird.

Er verliebt sich dann in Beatrice, und er

verbringtwl:ihrend seiner studlumzeit :tn st. vial Zeit mit
Pistorius.

10
Sinclairs tlUtuterung und EiDgehen in eine irdisohe
Paradiesesstufe tl fUgt sieh wtlhrend. seiner Zeit in H.

Bier

trifft er wieder Demian und lernt zum ersten Mal dessen
Mutter, Frau Eva, kennen.
seinen Umgang 1.n H.

Sinclairs tlUtuterung n komrnt durch

mit DerIian und besond.ers mit Frau Eva.

SeL.,. "Eintritt in eine Paradiesesstuff.;tI heiBt, wie 1m letz
ten Abschnitt der Gesehiehte behauptet wird, daB Sinclair
jetzt vermeg, in sieh selbs'G hineinzuflchauen und da einen
tlFreund und. FU.hrer" zu sehen.
Demian ist deher im strengsten Sinn der Begriffs
bestimmung keiu Bildungsroman.

Vielleieht httngt es zum

grBBten Teil davon ab, daB es sieh in dem Werk nur urn zehn
Jahre in S:i.nelairs Loben handolt und nicht, um einen
Lebenslauf.
genug, urn

Doeh ist die heutige Definition allgemei!1

Dem:i.a.~

schliessen.

g8m~.en

in die Gruppe del' Bildungsron.ane einzu

III.

m;;MIA.N-Ell'lli ALLEGORIE

Ausser den 'Eigenschaft3n

e~.nes

Bildungsromans enth!tlt

Demia,ll aueh die einer Allegorie, a.enn alIa Charaktere und
manche Gegenstltnde da.rin seheinen viel mehr als blosso
Pers~nliehkeiten

oder konlcrote Objelcte anzudeuten.

Wie die Grundbestandteile ainer Allegorie t

n~mlich

Personen und Objekte, ihre Rolle spielen, zeigt sieh in den
folgenden Zitaten:
Allegorie (grieeh. = bildlieher Ausdruck t zu
ttalIegore:Gi n
anders, bildlich reden), in bilden
der Kunst und Dichtune Sinnbild. bildhaft belebte
Darstellung ej,nes sbotrolcten Begriffes oder klaren
Gedankenganges ••• o 1m Ggs. zum Symbol ttbedeutet tt
die A. nicht dss Gemeinte sondern "ist n as selbst,
8inn1ich siohtbnr iu die K5rperwe1t versetzt, oft
als Personiflkatlon: Alter als Greis, Liebe als
Arnor usw. l

=

=

StmbOl {griech. Usymbolon tf
Wahrzeichen, Merk
mal, urspr., in Griechenland Erkenl1ungszeichen
in Form eines in zwei HHlften gebrochenen Gegenstan
des, ••• den sich Vertragspartner, Gastfreunde und
Eheleute vor e. Trennung teilten und bei spnterem
Zusamrilentreffen zur Wledererkennung zusammenpaB
ten.... Tn der Dichtung 0. sinnlioh gegebenes und
taBbares, bildkr~ftiges Zeiohen~ des tiber sioh selbst
hinaus als Offenbarung veransohaulichend und ver
deut,lichend auf e. h~heren, abstrakten Beroich
verv.,eist .... ~2
Symbole und Allegorien haben also fast immer etwas mit einem
abstrekten Begriff zu t,un.

Das

Symbol aber gilt fUr solch

J.a.ero von Wilpert, §..a.ch'''·6rter..~u.91L.g,.er .~i teratur, 5.
Auflage, Alfred KrBner Verlag (stuttgart, -r969) , S~5.
2 ebd., S. 755
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einen Begriff nur insO't"ieit, als es die Erinnerung davon
in einem wach ruft; andererseits gilt die A11egorie durch
eine Personifikation des Begriffs seIber.

In Demian dienen

die Charaktere als Personiflkationen verschiedener Begriffe
des Autors, und manche Gegensttlnde deuten auch Uber sich
hinaus.
Neben der Hauptperso:1, Sinclair, gibt es sechs Ch8
raktere, die in Q,emia.!l unmittelbaron Umgang mit ihIn haben,
nl1mlich Franz ,Kromer, Alfonse Beck, Knauer, Pistorius,
Frau Eva und Demian..

AIle sind mit Sinclair irgendwie ver

bunden, und erscheinen-wie Sinclair selbst-nicht nul"
realistisch, sondern auch allegorischQ
Die drei Charo.kter,3, di a man c.ln Nebencharaktere be
zeichnen kann, sind Knauer, Alfonse Beck und

Fran~

Kromer.

Neben Sinclair ist Frenz Kromer die erste Gestalt, die man
in Demian

kennenlernt~

Nach Sinclairs BeRchreibung ist

Kromer
••• ein krHftiger und roher Junge von etwa dreizehn
Jahrcn, ein VOlksschUlcr, der Sohn eines Schneiders.
Sein Vater war ein Trtnker, und die ganze Familie
stand in schlechtem Ru:t"" :F'ranz Kromer •• "hatte
schon mt:!nnliche l:ianieren und ahmte den Gang und die
Redensarten dar jungen Fabrikburschel1 nach ••••
Seine Augen 'Naren bBse, er ltlchelte schlimrn, und
sein Gesi.cht war voll Grausar~]kei.t und Macht. 3
Kromer qutllt Sinclair sehr, und Sinclair erblickt in j,hm
einen "Peiniger", IITeuf'el" und "Feind."

Er sieht ein, daB

er Kromers IISklave" bleibon muB.
3Hermann Hesse, Demian--Die Geschichte von Emil
Sinclai:r:s J:;.g,~.E"£ (Jvleml.11ingen;l969/,s:-rS/22. -rAi 1e -Zitate
zu DemI:a.l!. sJ.nd dieser Ausgo.bEJ entnoIn'l1en. Die in Klammern
angegebenen Zahlen bezichen sich auf die Seite im Text).
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Kromer verfUhrt Sinclair in (lie lldunkle Welt. U
VerfUhrer kann

KrO!llRr ~vohl

Als

realistisch angeschaut werden,

aber er personifiziert im echtesten Sinn fUr Sinclair die
"andere, schlechte Welt,.1t

J~r

hat also auch cine alle

gorische Bedeutung.
1m Gymnasium zu St. lernt Sinclair den .Jungen Alfonse
Beck kennen.

Man erfShrt:

itEr gnlt £lIs bgrenstark, sollte

den Herrn unsrer Pension unter dern Pantoffel haben und war
der Held vieler GymnasiastengerUchte. n (93)

Er ist Mit

schUler Sinclairs und verffthrt ihn wieder in die "dunkle
Welt.1t

Als VerfUhrer Sinclatrs spielt er, 'Nie Kromer,

die Rolle einer wirklichen Person.

Beck aber ist, wie auch

Kromer t ein Vertreter dieses Begriffs in (;;:1n61' anderen
~eit,

als Sinclair ungefMhr vier .Jahre SIteI' ist uno sein

Begriff von dar dunklen Welt sich schon etwas verl1udert hat.
Obwohl Beck als realistische Person VOrkOfJll1t, scheint sein
Hauptz'Weck zu sein, Sinclairs BeBriff von der "dunklen
Weltff wieder zu personifizieren.

In diesem Sinn ist Becle

gleich KTomer allegorisch.
Den dritten Nebencharakter kann man mit Kromer oder
Beck kaun ver81eichen, nur mit Sinclai.r selbst.
Knauer und ist als physisehe Gestalt ein

Er heiBt

n ••• klei!1Gr,

schwach ausselwnder, schmgchtel' .JUnglins mit rl)tlichblon
dem, dtlnnem Haar, der in Bliclc tLl1d Benehmen
hatte." (148)

etV18B

Eigenes

Knauers ZVleck ill diesem Roman ist nicht sehr

klar, aber man sieht Xhnlichkeiten zwischen seinem VerhSlt
nis zu Sinclair und dem Sinclfl.irs zn

}istOl'~_US,

Demian und
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Frau Eva.

Obwohl Knauer imtl0r els ain Suehender VOrk0J:111nt,

f'Uhlt Sinclair:
••• aus ihm kern das, was ich ihn gab, verdoppelt
in mich zurUck, auch er war mir ein FClhrer, oder
doch ein Weg. Die tollen BUcher und Schriften, die
er mir zutrug und in denen er sein Heil suchte,
lehrten micb mehr, als ieh im Augenblick einsehen
konnte. (15£l)
Knauer ist also oin "J:l'ilhrer, Weg und Lehrer," aber er ist J
seinen physischen Elgenschsftcn gemttB, ein JUngling.

Er

spielt die Rolle eines suchenden Knaben, aber im h6chsten
Zweck dient er alB Lehrer fUr

Sinc18ir~

In diesem Sinn

ist er allegorisch zu verstehen.
Der Held 1st Emil Sinclair.
BUS

seinem Lebenslauf vom 10. bis

Die Handlung besteht
Zunl

20. Lebensjahro c

Die

wichtigste Gestalt

r~.eben DL7!1

aber .ist Damian, nsch dem das

Werk benannt 1st.

Frau Eva ist die ej.nzic;o wo)_bllche Ge

stalt, die man als aktiven Charakter bezeichnen kann.

Sic

kODll:lt in Demia.u nicht lH'ter vor als die Lehrergestalt
Pistorius, und es wl!re schwer zu sagen, welcher Charakter
wichtiger sei.

AIle drei, Demian s Frau Eva und Pistorius,

sind fUr Sinclair von groBer

Bedeutung~

Den Orgelspieler Pistorius trifft Sinclsir wNhrend
seiner Schulzeit in st.

E:i.ne genaue

schreibur.s seiner

physischen Eigenscheften sjbt Sinclair:
Es WIir e:in noc:h june;er Mensch, cloch ~lter f.ls ich,
vierschrCtig und unter-setz:'; von Gest8lt, und er lief
rasch mit krt!ftigen und gleichsam unwilligen Schl'it
ten devon.. .,. .. sein Gesicht ••• war hBBlich und etY/as
Wild, suchend und vcrbohrt, eigensinnig und wil
lensvoll, dabei Ur.1 den li;und weich und kindlich.
Das M!1nnliche und Starke saB alles in Augen und
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Stirn, der untere Teil des Gesichtes wr:r z,art und
unfertig, unbeherrscht nnd ~.Ur1 'J:ei.l weichlich, das
Kinn voll Unentschlossenheit stand lmnoenheft da
wia ein Widerspruch gegen S'tirn tlnd Blick. Lie'b
waren mir die dunkelbrE:.unen Augen, voll Stolz und
Feindlichkeit.{129/130)
Diese Beschreibung ist ausreichend,
Menschen zu erfassen.

UID

einen bestimmten

In der Sekundtlrliteratur findet

man sogar einenHinweis, diese Pist.orlus··Gestalt mit Dr.
lang zu verg1eichen, obgleich ar vielleicht. tlusserlich
nicht mit ibm Ubers instilnmt.
Wie schon f!:Uher er-wShnt, hette Hesse mit dem Arzt
Joseph Bernhard Lang lUehr a Is 60 Sitz,ungen, }{.urz bevor er
Demi,s,.n schrieb

Die Unterhaltungen in pemian z:wischen

t

Sinclair und Pistor5.us nennt Dahrenoorf ttDenkmttlcr lIes'sas
zu selnem ar7,tlichen Freund Leng. ,,4

Mall erkennt zwar die

.1thlllichkelt zwischen ]?:tstor:i.us und Dr. Lane, "lenn man
die Gesprtiche zwischen Lang und Hesse mit denen zwischen
PistOl'ius und Sinclair vergleicht.

Bnll aber, Q.er in die

ser Zeitlebte und Hesse persunlich ka:mte, sagt In seiner
Hesse-Biographie:
torius

€ I US

dera

tiMan \vird nun in der Gestalt des Pis

~ian

1ei(:h1'; den l1rz'tlichel1 Freund erkenncn;

und doch gibt dieser Pistorius keine gctreue Kopie. 1I5

DaB

Pistorius nicht bloB der tft1rztlicb.e Freund" ist, zeigt sich
in den Worten

8inclairs~

wenn er fiber Pistorius nachdenkt:

~~alte Dohrendorf, "Hermann flesses Derlien und

e.G.

cTung," German-Ro!11enisehe M:onatsschrltt, sid: NY 8, (1958),
S.89.
.
.. - - - - - -..- - -..

5Hugo Ball, Herrnnnn J~essc:~, se~.!l.l~ben uE~" gein Werk
(ZUrich, 1947), S:T63".
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"Aus ihm hatte Gott zu mil' gesprochen.

Aut: seinem 1bnde

waren meine TrMume mil' zUl.>t.\cr,.gekehrt, gekll1rt und gedeutet.
Er hatte mil' den Mut zu mir seIber geschenkt. n (161)
suchende Sinclair sieht in Pistorius etwas,
auf den "Weg zu sieh selbst"

hilft~

d.6.S

Del'

ihm weiter

Pistorius personifi

ziert also einen Schritt auf dem VJege

~um

Ziel Sinclairs.

In diesem Sinn 1st Pistoriu8 €line ell€lgorische Gestelt.

FUr Sinolair si€lht Frau Eva
••• gar n-icht· wie die Mutter €lines er\v6chsenen
Sohnes aus, so jung und sttB war der Hauch Uber ihrem
Gesicht und Haar, so straff,und fRltenlos war ihre
goldige Haut, so bli1hcnd del' Mundo K~niglicher noch
als in meinem'llraume stand sie vor mir, und ihre
NUhe war Liebesglfick, ihr Blick war Erflillung.(182)
Sie hat fUr S:i.nclair etyma Ideales.
~rau

Soina Anschanung von

Eva erft!hrt man, sobald Demian th.ll fragt t ob er schon

seine Mutter kennengelernt habe.

Sinclair antwortet:

"J'a

Demian, was hast du fUr €line herrliche MutterlFrau Eval
Del' Name paBt vollkommen zu ihr, sie ist wie die I-Gutter
aller Wesen. It (186)

Diese Rolle erftUlt sie in dam sonder

baren uKreise von Suchenden. n (188)

Sie ist in diesel'

Gruppe von eigenartigen MeDSchen €line nmtttterliche" FUhre
rin, donn Sinclair behE-uptet:
,Sie vIer fUr jeden von uns, dcr seine Gedanken
HuBerte, ein Zuhtlrer und Echo, voll von Vertrauen,
voll von Verstundnis, es schien, als kUmen die
Gedanlcen alle uus ihr und kehrten zu ihr zurfick. (191)
In der Sekundttrliteratur finden wir verschiedene Andeutun

gen Uber die Gestalt Frau Evas.

Sie ist

t~~.£.!.~Matel.:
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••• through whom •••a new mankind is born. n6

Frau Eva ist

"not 'mother' but 'mother-image', not psycho-physical reali
ty

but a myth... 7

moderne Isis. fiB

Sie 1st ndas NatursYlubol del' Mutter, die
In. den Worten Sinclairs. llber Frau Eva:

}~nchmal gleubte ieh bestimmt zu ft1hlen, daB es
nioht ihre Person sei, n8ch del' mein Wasen hinge
zogen' strebte, sondern sie sei nur ein Sinnbild
meines Innern und wolle mioh nul' tiefer in mich
selbst hinein fUhren. (194)

Immel' wieder kornmt diese Gestalt in den Worten Sinolairs
als ttAnfUhrer" vor.

Diesmal wird hinzugefUgt, daB Frau

Eva ein ttSirmbilc1" sei.

Sit;

repr~sentiert,

wia endere

Chal'aktere vorhar, ein6n Lehrer odeI' FUhrer, aber in einem
ftmU.tterliohen" Sinn, denn wie Sinclair behauptet-·sie
"Mutter al1e1' Wasen."

~st

Frau Eva ist ebenfalls al1egor:isch

zu verstehen.
Denian-uden Na:m.en farid Hesse in einem Traum,,9-kommt
im Werk Ufter

8.'l~

irgendein enderer Charakter vor.

Er

wird Freund des zehnj!thrigen Sincleirs bereits im ersten
Teil der Geschichte und bleibt es bis zun Tode, 1m letzten
des

Werkes~

Vlie aIle die underen Charaktere vorher, stellt

6Theodore Ziolkov;ski, The Novels of Hermann Hesse
(Princeton, 1965), S. 132.
------.
.. .. 
70s08r Scidlin, "Hermann Hesse:
Demon," §ymposiuE.!, 4: (1950), S. 332"

The Exorcism of the

8.Hugo Ball, Hermann Hesse t sain I"cben und sein Werk
(ZUrich, 1947), s.-rr2.·'--·~
- _._.

und

9Bel'nhard Zeller, Hermann Hesso in Selbstz6ugnissen
(Hamburg, J:.9'631-;--S:-?8 o

Bilddoku~ent.~
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Sinclair ihn als eine

~esentliche

Gestalt vor:

Dieser merkwUrdige SchUler sehien viel Hlter
zu sein, als er Busseh, auf niemanden maehte er den
Eindruck eines Knaben. Z'\vischen uns kindisehen
Jungen bewegte er sieh fremd und fertig wie ein
Ywnn, vielmehr wie ein Herr. (38)
Sinelairs frUher Eindruek von ihm ist sieher ganz anders,
wie wir spMter in der Geschichte erfahren:
Angenehm war er mir eigentlich nicht, im Gegen
teil, ieh hatte irgend et'was gegen ihn, er war mir
zu Uberlegen und kUhl, er war mir allzu herausfor
dernd sieher in seinen Wesen, und seine Augen hat
ten den Ausdruek der Erwachsenen--den die Kinder nie
lieben-ein wenig traurig mit Blitzen von Spott
darin. (39)
,
Kurz hiernaeh aber errettet Dem'ian lhn var den Einsch'Uch
terungen Kromers.

Sinclairs Meinung von Demian Sndert sich

jetzt, aber er kenn ibn noch nicht ela Mitglled seiner
begrenzten "hellen Welt" annehmen:
Demian aber geh~rte zu dieser Welt keineswegs,
paEte nicht in sie. Auch er war, anders als Kromer,
aber doch eben-aueh ar war ein VerftlhrEll", auch al"
verbend mich mit dar zwaiten, der b6sen, schlechten
Welt •••• (62)
W~hrend

dieser Zeit, da Sinclair Damian noch nicht als

Freund anerkennen will, erzeugt seine Einbildungskreft
unheimliche Bilder von

i~~.

Es geschah, daB die beiden

ein gestUrztes Pferd anschauen:
lch sah nur: er war anders als wir, er war wie
ein Tier odeI' wie ein Geist, oder wie ein Bild,
ich weiB nicht, wie er war, aber er war enders,
unausdenlcbar anders als wir alle .. (70)
Oder der Vorfall in dar Konfirmationsklasse, als Demian
tiet in einem scheinbaren Sehlef ist:
Der wirkliche Demian aber sah so aus, so Vlie
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dieser, so steinern uraIt, tierhaft, steinhart,
sch6n und kalt, tot und heL~ich voll von unerhBr
tem Leben. Und um ihn her diese stille Leere,
dieser ltther und Sternenraum, dieser einsame
Todl (89)
Sinclairs BeschreibunBen von ihm machen allerlei Vorstel
lungen von Demian mBglich.

Das zeigt sich schon durch die

vielen verschiedenen Deutungen in dar SekundSrliteratur.
Hackelsberger schreibt:

"Stets ist Demian der OOmon Sin

clairs, der Rufende, dar Gebende, der Lehrende.

Er ist

die Verktlrperung der mahnenden Schicksalsstimme Sinclairs
und als solche Gestalt geworden .. "lO

Boersma ist f'olgen

der Ans icht :
Sinclair's guides through the darh'11egs of exist
ence are the youth, Demian, and Frou Eva, Damian's
mother. These two are expressionistic symbols of
the ideal toward which Sinclair is progr€'ssing. 1l
Matzig dagegen behauptet:

"Fur mioh sind die Gestalten

des Buches, besonders Demian, wirkliche GeschBpfe, die in
Sinclairs Dasein treten; sie sind aber hinaufgesteigert
zum Symbol. 12 Ball sieht in ihm den VerfUhrer Sinclairs:
Demian, zu dem es kein Urbild aus der RealitHt
gibt, keinen Freund, del" etwa als Muster gedient
haben kBnnte, Demian ist ein vVesenteil des Dichters
lOLuise Hackelsberger-Bergengruen, Individuum und
usmwelt, ,tIl! .~~r,ke.Ji~~B-..1l~l (Fre i burg,l'Bre isg .. ; -r952T t
.. 57.

llClarence Boersma, The Educational Ideal in

i!e ~or Wor~~."J?(1!~E@}.lg :Hes.ie·"lAiln··~Aibor, ~mJ'f
l2Riohard B.'Matzig, Hermann .Hesse in Montagnola
(Basel, 1947), S. 2 4 . "
. _. --. 
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selbst •••• Denian, Hesses Traum-Ich ••• ist der
VerfUhrer Sinclairs •••• 13
Anders Schr0ibt Serrano:
Demian is not actually a physical bei!lg, sinoe
he is never separated from Sinolair, the oharaoter
who narrates the book. In fact, DeMian is Sinclair
himself. his deepest self, a kind of archetypel hero
who exists in -the depth of all of us .14
Dahrendorf sohlieBlioh glaubt:
Demian selbst ist Bild. Er ist auch innere Stimme
Sinelairs-es ist desselbe
Er ist bildgeword.ene
innere Stimme. Nur als solehe kann sie, als Damon,
auf Sinolair einwirken, kann sieh das unfaBbare
in ihm selber ihIn gegenUber durohsetzen. Demians
Aufgabe und Sinn ist es,· in Sinolair irnmer mehr an
ltaeht zu gewinnen, einzugehen in ihn, den Ort seiner
einzigen Wirklichkeit.. Sinclairs Entwicklung muB
als Wachsen Demians in ihm selber verstanden werden ••• "
Nur insofern Demian 'Gestalt', 'Bild' ist,kenn er
Wegweiser und Helfer Sinclairs zu slch se1ber seine
Er rouB abnehm.en, wtihrend Sinclair sieh ervveitert
und vervollkon~et.... Demian ist eine Forderung
an Sinclair und, insofern und solange er ihm (und
ihr) aus dem Wege geht, das Personifizierte sehlechte
Gewissen Sinclairs. l5
1/1

Sinolair selbst, ganz am Ende, nennt ihn seinen "Freund
und Filhrer. 1t

Die Andeutungen der Sekundgrliteratur elso

soheinen die Ansicht zu unterstt1tzen-ebenso wie die Vvorte
Sinelairs seIber-daB Damian a11egorisch z,u verstehen sei.
Der Heuptcharakter Emil Sinclair kom.nrt in Demian als
l3Hugo Ball, fIerm[gtu fIess~I-~~J..n. Leb~~l!d s,ein y~erk
1947), S. ?2.

(ZUri~h,

14~Miguel Serrano, CoG. Jun~IIermann Hesse. A
"11ac Shane . {N e\v
YorK, 19661, S. 4.
Reco:r:4.~ TJ!,o, l!'rieng,~l?j.J?.i~~. Fraii}~

l5Malte Dahrendor.f, "Herm.ann Hesses 'Demian' und
C.G. Jungll, German-R01l1anische Monatsschrift, 39 (1958),
S. 85/86.
- - . - - - - , . • '.
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Suehender vor.

Er ist der ErzHhler der Geschiehte und

stellt sieh schon im Vorwort als

glaub~~rdigen

vor.

n •••

FUr ihn handelt es sioh um

Charakter

die Gesehiehte eines

Mensehen--nieht eines ertundenen, eines mUgliehen, eines
ide&len oder sonstwie nieht vorhandenen, sondern eines
wirkliehen, einmaligen, lebenden Mensehen.,,(9)

Sinelairs

persBnliehe Gesehiehte fl:1ngt an mit einer Selbstvorstellung
als zehnjahriges Kind:

ft • • •

mein Ziel im Leben war, so wie

mein Vater und meine Mutter zu werden, so hell und
rein •••• ,,(33)
er mit Kromer
clair

ZUtl

Sein Ziel abel'" beginnt sieh zu ttndern, als
zusa~~enkommt.

In deseen Umgang lebt Sin

ersten.>nal in der tTanderen Welt" und wird auch

eine andere Person.
Mein Zustand zu jen~r Zeit war e:tne Art von Irr
sinn. Mitten im geordneten Frieden Ullssres Hauses
lebte ich scheu und gepeinigt wie ein Gespenst,
hatte nicht Teil am Leben del'" andern, vergaB m1eh
selten fUr eine Stunde. Gegen meinen Vster, der
mich oft gereizt zur Rede stellte, war ieh verschlos
sen und kalt,. (34)
Dieser Zustand dauert bis zur zeit seiner Rattung durch
Demian.

Danaeh lebt Sinclair wieder ein p3ar Jahre in der

"hellen Welt."

Er erlebt dann die Pubertt:tt.

er als einen Teil der du.nklen Welt an.

Diese schaut

Er vergleieht

sieh sogar mit seinem eil111J.aligen Feind, Franz Kromer:
"Was Franz Kromer gewesen war, das stak nun in mil'" seIber.
Und damit.gewann auch von auBen her dle tandere Welt'
wieder Macht Uber mich. n (67)

Sinclair sieht, daB er nicht

immer zur Ithellen Welt, tI die er. eim:lal a18 Kind sich vor
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gaste11t hat, geh6ren

ka~.

Er kommt jetzt in seine

Jugendzeit:
lch war sehr rasoh gewaohsen, erst im 1etzten
ha1ben Jahre, und sah 8ufgeschossen, mager und
unfertig in die Welt. Die Liebens\'lUrdigkeit des
Knaben war ganz von rair gesohvvunden, ioh filll1te
se1bst, daB man mioh so nicht 1ieben kUnne, und
liebte mich seIber auch keineswegs. (92)
Sinclair wird jetzt Schtt1er zu st.
mal von Zuhause weg.

und kownt zum ersten

Die Versuchung, die helle Welt ganz

zu ver1assen, ist nun sehr stark.

Er wird durch Alfonse

Beck wieder in die dunkle Welt hineingezogen, und sein
Zustand wird mit dem frUheren in der Kromer-Zeit ver
gleichbar:
Was BUS mir wtJ.rde, war mir ei-ner1ai. Auf meine
sonderbare und wenig hUbsche Art, mit meinem Wirts
haussitzen und Auftrumpten lag ich im Streit mit
der Welt, dies war meine l!'orm zu protestieren.
loh machte mich dabei kaputt,und zuwei1en sah
fUr mich die Sache etwa so aus: wenn die Welt
Leute wie mich nicht brauohen konnte, ,!;'lenn sie
fUr sie keinen bessern I'latz, keine hBhern Auf
gaban hatte, nun so gingen die Lauta wie ich eben
kaputt. A1Bchte die Welt den Sohaden haben. (102)
Diesma1 dauert sein Er1ebnis in der !tanderen Welt" bis
Erkennen dar Beatrice-Gestalt.

~mm

Durch sie wird er ein er

folgreicher SchUler im GYnL118sium, abel' e1' ist gegen Ends
seiner Zeit zu St. immer noeh ohne ain Ziel:
. It!. nttchsten FrUhjahr sollte iell das Gymnasium
ver1assen und studieren gehen, ich 'wuBte noch nieht
wo und Vias. Auf meinen Lippen Vluchs ein kleiner
Bart, ich war ein ausgewachsener l.1ensch t und o.och
vollkolnl.'1en hilflos und ohne Ziele. (125 J

In dieser Zeit zu

st. schaut er auch in sich hinein und

gibt eine Selbstanalyse:
leh war damals, mit meinen etwa achtzehn Jahren,
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ein ungew6hnlicher junger Mensch, in hundert Din
gen frUhreif, in hundert andern Dingen sehr zurUck
und hilflos. Wenn icll mich je und je mit andern
verglich, war ich oft stolz und eingebildet gewesen,
ebensooft aber niedergedrtlckt und gedemUtigt. Oft
hatte ich mich fUr ein Genie angesehen, oft fUr
halb verrUokt. Es gelang mir nioht, Freuden und
Leben der Altersgenossen mitzumachen, und oft hette
10h mioh in VOl~rfen und Sorgen verzehrt, als sei
10h hoffnungslos von ihnen getrennt, als sei mir
das Leben versch1ossen. (142)
Sinclairs unsicherer Zustand

H. kommt.

~ndert

sich aber, als ar nach

Hier kann er als SUohender seine Zuf'ricdenheit

1m Umgang mit Frau Eva und Demian finden.
Ziolkowski behauptet, Demian "is a deeply personal
book, tracing symbolically in the life of a much younger
man Hessets own development during the period of his
pSYChoanalysis. n16 Parallels R:lchtungen existieran zwar
im Leben Hasses mit dem Sinclairs in der Geschichte.

Sj.n

clair hat ziemlich religitlse Eltern-Hesses Vater war eln
ausgebildeter Missionar; seine lliutter war die Tochter eines
Missioners.

Sinclair hat Schwierigkeiten im Gymnasium zu

St., a Is er zum eraten liIal von Zuhause fort muB-Hesse hatte
keinen Erfols als SchUler auf verschiedenen Gymnosien und
hBrte schon 111it sechzehn ;[shren auf, SchUler

7.U

se:i.n.

Sinclair fand Hilte in der Psychoanalytiker-GGste1t von
Pistorius--Hesse kern als 39jghriger mit dem Psychoanaly
tiker Lang ZUSE1l!J!llen.

pe~

kann aber nul' im ganz 8l1ge

meinen Sinn autobiographisch genannt werden.
l6Theodore Ziolkowski, The Novels of Hermann Hesse
(Princeton, 1965), S. 15.
_.
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Dahrendorf gibt folgende Ansicht:
Sinclair objektivi.ert sich nicht els Handelnder
und Wirkender, sondern als Trt\umender, als einer,
der seine innaren Bilder gestaltet. Diese Bilder
sj.nd ltusserungen einer 8utonOL'1en inneren Person,
welche das lch unmerklich lenkt. Das Objektive,
das Sinclair auf sej,nem Wege vorfindet und mit dem
er sich auseinandersetzt, liegt ganz und gar in
ihln selber. 17
Zum

SchluB meint Fuppo:
Diese droi, Demian, Kxomer und Sinolair, sind
die verschiedenen Aspekte einer Person. Sinoleir
ist das Bild des nach 8uBen gekehrten BevmBtseins;
as ist unvollstt!.ndig, donn es 1st einseitig ausge
richtet. 'Die M~glichkeit des tB5sen t il1t darin
nicht eingesohlossen. Dieses tBBse' wird durch
Kromer dargestellt. So ist·dcr Duolismus Gut-B~se
noch nicht in cins Z.tlS51i'mengefaBt. Del" eigentliche
Gegenpol zu Sinclair abel' ist Damian, das Sinnbild
des Unbe~uBten. Ihm gegenUber gibt es keine Dicho
tomie von Gut und BBse, keine formal-moralische
Wertul1g. l8

Wenn es angenoIumen werden kann, daB Sinclair Hse ine innoren
Bilder" gestaltet, und er ndas Bild des nech auBen gekehrten
BevlUBtseins" ist, ist er denn auch

0.18

solches allegorisoh

zu verstehen.
Gegenst!!nde, die in Demia!!, symbolisch sind, sohlieBen
folgendes ein:

die z\';'ei Welten, Abraxas, die Beatrioe

Gestalt und das Kains-Zeiohen.
Von den "zwei Welten" erfehren vvir schon et\'!8S im
ersten Kapitel.

Sinclair stellt eine Beschreibung del'

IIhellen WeltT! dar:

,I

I

l'7Malte Dahrendorf,nHermann Hesses Demian und C.G.
Jung,n German-RoTnap.ische, l~o!!~~cl?-;r'i:ft, 59 (r958), S. 84.
l8H• W.. Puppe, Die soz~Jo.l.o6..is.che_.uncl_12s:y:cP.o].ogisch~
,~~~~~~k im Pr.9saweF,k Hermann Hess~s_ {Irmsbruck, 1959),
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Diese Welt war mtr groBel1.teils vlOhlbekannt, sie
hieB l~tter und Vater, sie hieB Liebe und Strenge,
Vorbild und Schule. Zu dieser Welt geh5rte milder
Glanz, Klarheit und Seuberkeit, hier waren sentte
freundliche Reden, gewaschene h~nde, reine Kleider,
gute Sitten daheim. Hier wurde der Nlorgenchoral
gesungen, hier v..urde Welhnach"c gefeiert. In dieser
Welt gab es gerede Linian und Wege, die in die
Zukunft fUhrten, es gab Pflicht und Schuld, schlech
tes Gewissen und Boichte, Verzeihung und gute Vor
satze-, Liebe und Verehrung, Bibelwort und Weis
heit. (13) .
In Sincleirs ffdunkler Welt":

••• gab es Dienstm~gde und Handwerksburschen, Gei
stergeschichten undSkandalBerUohte, es gab de eine
bunte Flut von ungeheuren, loclcenden, furchtbaren,
rlltselhaften Dingen, Sachen wie Schlachthaus und
Geft!ngnis, Betrunkene und keifende Vieiber, gebS-ren
de KUhe, gesttlrzte Pferde, Erz!lhlungen von Ein
brUchen, Totschlt!gen, Selbstnorden. (14)
Eine Andeutung von den "zwei Welten U erscheint auch in' der
Sekundllrliteratur:
In diesem Roman allerdings bedeute'i:; dle Unter
scheidung vor allom eine Trennung in eine verbotene
und erlaubte, in eine b~se und eine gute Welt,
die aber als falsch empfunden wird. Es ist eines
der Hauptanliegen des Romans, darzustellen, daB
diese Teilungder Welt fUr den echten, vollen, be
wuBt lebenden Menschen nicht wirklich ist. Hier
aber sind unter thell t , die glttorillaften, lichten
Seiten des Kindheitsbildes zusan:mengefaBt. Dunkel
wird die andere Halfte genannt werden: Das Leben
in Traum und Phantasie, die Hinneigung zu Zaubar
und Magie, die ~gnsamlceit und die Angst des kind..,
lichen Daseins.
Diese "Teilung lf aber ist fUr den zehnjlihrigen Sinclair
tfwirklich."

Er erz.1:1hlt De 1.l1ian dnvoIl, uno

die~er

ervlidert:

Nur d£ls Denken, das ,,'iiI' leben, hat einen Wert.
ge~uBt, daB deine terlaubte Welt t bloB die
!:mltte der Vielt war t und du hast versucht, die
zweite Hl.1lfte dir zu unterschlagen, vde es die
Du hAst

19Renate Schnepf, Das Mo'tiv o"?r Kindheit im Werke

~~man.l\ ,H!l_?~.:! (Graz: 1963), S; 55/561)
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Pfarrer tUld Lehrer tun. Es wird dir nioht gltlokenJ
Es gltlckt keinem, 'wen...ll. ar einmal das Denken an
g~fangen hat. (84)
Allerdings "glUckt" es Sinclair nicht, und er fHngt an, die
zwei Symbole seiner kindlichen' Weltanschauung zu verei
nigen.
Die Vereinigung der zwei Welten Sinclairs kor:mrt durch
die Xenntnis des Gottes Abraxas.

Dieser Name hat folgen

den Ursprung:
Abraxas, Abrasax, magisches Zaube~vort der griech.
oriental. Gnosis, auch g~ttlicher Geheinmomej aut'
Gemmen oft mit jUde Mnchtsymbolen verbunden, ott
auf den Gnostiker Basilides z,urtlckgeftlhrt. A.
Steine, durchweg als AnlUlette odor Siegelringe-ver
wendet, zeigen zumeist einen menschl. RUll1]?! mit
Hanenkopf, menschl. Armen und statt der Beine
zwei gebogene Schlangen. Die Zauberkraft des in
Antike und MA. als magische l!'qrmel verwendeten
Wortes, das vermutlich aus den Anfangsbuchstaben
hebr&ischer Gottesnamen zusEmtmengestellt ist, wurde
einerseits hergeleitet aus der Siebenzehl seiner
Buchstaben und andererseits BUS deren Zahlenwert,
so daB A. iB griech. Zauberpapyri als Jahresgott
ersoheint. 2

In der Gesohichte wird Abraxas als ein symbolischer Gott
dargestellt,

auf den eln gelber Raubvogel zufliegt.

Vogel wird dreimal gez,eigt:

Der

auf einem Wappen tiber del'" Ttlr

von Sinclairs VaterhDus; auf einem von Sinolair gemalten
Traum-Bildj in den Wolken als elne Erscheinung ft1r Sin
olair:

film tDemian t taucht der sporberl!hnlicho Vogel an

den 'wichtigsten Stellen auf. weist einerseits Emil Sin
clair den Weg ins Innere und ist andererseits Ausdruck
20

F .A. Brockhaus, Brockhaus l~gz;Vklo:pt!die, l?
r;-'8. 26.

1. Ed. (Wiesbaden, 1966

Auflege,
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dieses Innern. n21
aus dem Ei.

Demian meint:

Des Ei ist die Welt.

muB eine Welt zerst6ren.

"Der vogel klfmpft sich
Wer geboren werden will,

Del' Vogel fliegt z·u Gott. Der

Gott heiBt Abraxas. n (119)

Eine Bedeutung tiber den Vogel

wld das Ei als Symbole deutet Ziolkowski an:
Wether the bird represents Sinclair or all of
humanity venting its frustrations :i.n the horrors
of war, the shattered egg is the world divided into
the traditional dichotomy of 'good' and 'evil',
t light' and t dark ~; and the goa 1 to\'f8r::l which the
bird soars represents a new level of humanity that
stands tbeyond good and evil'-in other 'Words, a
moral and religious goal. 2 2
Ein Lehrer Sinclairs auf dem Gymnasium

~m

St. erkl!1rt

Abraxas wie folgt:
Man nennt dies6n Nemcn in Vcrbindung mit grie
ehisehen Zauberf'ormeln und hUlt ihn vielfech fUr
den Namen irgendeines Zaul)6l'teufels, wie ihn etwa
wilde V~lker heute noah habenc Es soheint aber,
daB Abraxas viel mehr bedeutet. Wir kbnnen uns
den Namen etwa denken als den einer Gottheit, wel
ehe die symbolisehe Aufgabe hatt.e, das G6ttliche
und das Teuflischo zu vereinigen. {122}
,
Abraxas t "Aufgabe II in Demiafl scheint nur ein Symbol fUr die
Vereinigung der "zwei Welten" Sinclairs zu seine
Auch in dar Beatrice-Gestalt findet Sinclair eine
Quelle der Eingebung:
hette ich wieder ein Bild vor mir
hohes und verehrtes Bild--ach, und
kein BedUrfnis, kein Drang war so tier und heftig
in mir wie der Wunsch nach Ehrfurcht und Anbetungl
leh gab ihr den Namen Beatrice, denn von ihr 'wuBte
Pl~tzliah
s~ehen, ein

2lRenate Schnepf, Das Hotiv der Kindheit im Warke
Hermann Hess~s (Graz, 19'63), S. 2~f. .
22Theodore Ziolkowski, The Novels of Hermann Hesse
(Princeton, 1965), S. 118
0
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ich, ohne Dante gelesen zu haben, aus einem eng
lischen GemHlde, dessen Reproduktion ieh mir auf
bewahrt hette. \105)
Durch dieses l1Bild tl wird. er wieder ein guter SchUler.

Er

tHngt auch an zu malen und schafft das Treumbild, das
er Demian sohickt.

Dahrcndorf gibt Beatrice tolgende

Deutung:
Sinolairs Weg bergen beginnt demit, daB selne
Seele sich ein Bild erschafft, dessen Herkunft
(seine Seelel) er nun weiB: Beatrioe. Irgend\vie,
das ftlhlt er, ist Beatrice mit Demian v81"wandt.
Sie ist ein verwandelter Demian, ein Bild indem
sich sein Inneres B.n Demian herantasteti .23
Das Madchen, das Sinolair nur als Gegenstand ansohaut und
nie als Person kennenlernt .. beeinfluBt ihn, t!hnlioh wie
Beatrioe in der Div:hl1a

COEUlled:i:.~

filllt Sinclair der Name ein.

Dante beeinfluBte.

So

Also ist die Beatrloe-Gestalt

in der Gesohiohte fUr ihn oin Symbol.
In Demian gibt es mehrere biblische Allusionon.

Eine

von diesen-das nKains-Zeiohen"-wird auch als Symbol ver
wendet.

Eine Bedeutung des nZeichens" erklHrt Demian

Sinclair, als die beiden die Gesohichte von Kain und Abel
besprechen:
Es war da ein Mann, der hatte etwas im Gesicht,
was den anclern Angst macht. Sio \\TP,gten nicht ihn
anzurUhren, er imponierte ihnen, er und seine Kinder.
Vielleicht, odeI' sichel', WDr es aber nicht 'INlrklich
ein Zej.chen auf' del' Stirn, so wie ein Poststempel,
so grob geht es im Leben selten ZU. Viel ohar war
es etwas kaum wHhrnehn.bares Unheimltches, ein wenig
mehr Geist und KUhnheit iJn Blick, als die Leute g€J
wohnt waren. Diesel' Mann hatte Macht, vor diesem

2~Ialte Dahrendort't "Hermann Hesses Damian und e.G.

Jungll t German·-Romanische Monatsschl'ift 39'--"(1958)
S. 86.
. ------.
. --"
,
6
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Mann scheute man sieh.

Er hatte ein tZeichen t .(42)

Als Sinclair in den Kreis von Frau Eva, Demian und den
nSuchenden von sehr versehiedener Art" in st. kO!rl.!'Ut, er
kennt er sieh selbst, sowohl wie die anderon im Kreise,
als uZeichen-Trl:tger 1t :
Wir, die mit dem Zeichen, mochten mit Recht der
Welt fUr seltsam, ja fUr gef&hrlich gelten. Wir
waren En/achte, oder ~vachonde, und unser Streben
giug auf ein immel' vollkomlneneres vVachsein, wl:thrend
das Streben und Glttcksuchen der anderen darauf ging,
ihre Ivleinungen, ihre Ideale und Pflichten, ihr
Leben und GlUck irnmer enger an das der Herde zu
binden. Auchdort war Streben, auoh dort war Kraft
und GrBBe. Aber wS,hrend, nach unserer,Auffassung,
wir Gezeichneten den Willen. der Naturzunt Neuen,
zum Vereinzelten und Zukttnftigen darstellten, leb
ten die andern in einem 'Willen des Beharrens. Ftlr
sie war die Mensohheit-welohe sie liebten wie
wir-etwas Ferttges, das erhalten und gesohiitzt
werden muBte. FUr uns vlar die Menschheit eine
ferne Zukuntt, naoh weloher wir elle untervvegs
waren, deren Eild niemand kannte. deren Gesetze
nirgend gesohrieben stanclen. (18'7/188)
Also symbolisiert das "Zeiohen" einen besollderen l\,fensohen
Typ, zu dem insbesondere Frau Eva, Damian und Sinolair
geh~ren.

Es ist also gezeigt worden, wie die Charaktere in
der Gesohiehte--Sinclair als Suehender, Kromer und Beok
als Verftlhrer, Knauer, Pistorius, Demian als FUhrer und
Frau Eva als Ftlhrerin-allegoriseh zu verstehen sind.
Es wui-de aueh erkUlrt, wie manehe Gegenstl!llde-die zwei
Welten, Abraxas, die Beatrice-Gestalt, uno. das Kain-Zeiohen
symboliseh in

~~'1

wirken.

Da

~~-!!

diese bildliohen

Elemente enthMlt, darf man das Werk auoh als eine Allegorie
klassifizieren.

IV.

DEMIAN-·EINE LEBENSFORMEL,

Es ist versueht worden zu zeigen, daB Demian die
Eigensehaften eines Bildungsromans unO. einer Allegorie
enth!lt.

Wenn das Werk diese Eigensohaften hat, lHBt es

sieh weder ala vorbildliehen Roman noeh als traditionelle
Allegorie bezeiohnen.

Wird DemiB.Il mit anderen Bildungs

romanen oder Allegorien vergliohen, sehen wlr in ihm "das
h!1Bliehe Entlein.u

Es ware besser, Demian nioht in ir

gendeine dieser traditionellen literarisohen Sohablonen zu
pressen.

Man sollte es lieber als Entwicklung einer Lebens

formel ansehen.

Die zwei Ka"tegori,en, Bildungsroman und

Allegorie, finden sieh de·nn vereinigt unO. 12..emian wird "der
sehBne Sohwan."
Die Lebensformel, die Hesse in 12,emia..!! entwiekelt,
h!ngt eng mit einer Formel Nietzschos zusemnlen:
Meine Formel fUr die GrBBe am Mensehen ist "aroor
fati": daB man niehts enders haben will, vorwt:lrts
nieht, in alle Ewigkeit nieht. Das NotVlendige nieht
bloB ertragen, noeh weniger verhehlen--aller Idea
lismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen--, son
dern es liebon •••• l
Resses Bekanntsehaft mit Nietzsehos Werken, unO. vielleioht
auoh sein GefUhl fUr ihn, w:ird von Sinclair ausgedrUekt,
der manehe Soilriften Nietzschzs gelesen hatte:
Mit ihm (Nietzsohe) lebte ieh, fUhlte die Einsam

l~ried~ieh N'i..e~~z.2..<?he.J... Works :i:.n dret B~ndt?.t:l, Hrsg. VOll
K. Sohleehte, 2. Auflage, 2. Bd. (Mllnchen, 1960l, S. 1098.
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keit seiner Seele, witterte das Schioksal, das ihn
unaufhaltsam trieb, litt mit ihm und war selig, daB
es einen gegeben hatts del' so unerbittlich seinen
Weg gegangen war. (172}f
Die Idee des "arnor tatitt erscheint in Demian durch
einen Gedanken Sinclairs gegen Ends seiner SohtUerzeit
zu St.:

" ••• das Sichhingeben an irrationale, krause, selt

same Formen del' Natur erzeugt in uns ein GefUhl von del'
Ubereinsti.mmung unseres Innern mit dem Willen, der diese
Gebilde werden lieB •••• tt(137)

In einer Unterhaltung zwi.

schen Sinclair und Pistorius orzHhlt der Orgelspieler dem
SchUler:
Sie dUrten sich nioht mit andern vergleiohen,
und wenn die Natur Sie zur Fledermaus geschRffen
hat, dUrfen Sie sieh nlcht zum Vogel StrauB maohen
wollen. Sie halten sich manollmal fUr sonderbar,
Sie werfen sioh vor, daB Sie andere Wege gehen als
die meisten. Das mUssen Sie verlernen o Blieken
Sie ins Feuer, blicken Sie in die Wolken, und so
bald die Ahnungen kommen und die St i.mmen in Ihrer
Seele anfangen zu spreehen, dann Uberlassen Sie
sieh ihnen •••• (143)
Von jetzt an wird namor fati" ein oft wiederholtes Le1t
motivin DemiaI,!,.

Kurz bevor er st. verlHBt,denkt Sinclair

an die Ptlieht eines jeden Menschen:

"Seine Sache war,

das eigene Sehicksal zu tinden, nicht ein beliebiges, und
es in sich auszuleben, ganz und UngebrOchen.,,(166)

Als

er an. die Lehre Fistor-ius t denkt., behauptet Sinclair:

tiMan

durfte nur sich wollen, nul" sein Schicksal. n (159}

allas

tr • • •

••• st.and ehrfurchtsvoll dem Sehic}:sal bereit •••• n(179)
Sinclair, als er wieder mit Demian in H. zusammenkam.
Eva sagt es Sinclair:

"Ihr Schioksal liabt Sie ja.

dachte
Frau

Einmal
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wird es Ihnen ganz gehtlren, so wie Sie as tr!!.umen, wenn
.
All e
Sie treu bleiben." (185) In den wort en DemJ.ans:
n
Mensohen, die auf den Gang dar Mensohheit gewirkt haben,
alle ohne Unterschied waren nur darum
well sie schicksalbareit waren.,,(190)

f~hig

und wirksam,

Und zuletzt, als

der Krieg' ausbrioht, meint Sinolair:
Wie seltsam, daB jetzt der S-trom der Welt nicht
mehr irgefidwo an uns vorbeileufen sollte~, daB er
jetzt plBtzlioh mitten duroh unsere Herzen ging,
daB Abenteuer und wilde Schicksale uns riefen und
daB jetzt oder bald der Augenbliok de war, wodie
Welt uns brauchte, wo sie sioh verv,randeln wollte.
Demian hatte reoht, sentimental war das nicht zu
nehmen. MerkwUrdig war D.ur, daB ioh nur die so
einsame Angelegenheit "Sohioksal lt mit so vielen,
mit der ganzen Welt gemeinsam erleben sollte. Gut
denn! (208)
In dem Aufsatz Qar Wes'_cl.er

L~

(HUS) dr!lckte Hesse

seinen Gedanken in der Beziehung zu "amor fati lt 110ch
klarer aus:
Liebe hei'Bt jede 'llberlegenheit, jedes Verstehen
kBnnen, jedes I11ohelnkt\nnen.im Sehmerz. Liebe zu
uns selbst und unsrem Schicksal, herzliohes Einver
standensein mit dem, was das Unerfol'sehliohe mit uns
will und plant, such wo vfir as noeh nicht Mbersehen
und verstehen kBnnen,--das ist unser Ziel.
Hesses Formulierung in Demj.l3n kann deher mit dfJr
Nietzsohe-Lebensformel Hamor fatilt perellelisiert werden.
Ein wichtiges Problem aber, des dnmit z,usam::aenhangt, und
das die ganze Erzl:1hlung durchzieht, heiBt daher, eine a11
gemeine begreif'ba:ce Dtmtung

de~

of·t w:lederholten Wortes

ttschioksal '! l1berhaupt auszulegen.

Dieses Wort, wie auch

2Her.mann Hesse G8samraelte Sehriften. 7

a.M., 1957

r,

S..
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mehrere verwandte
vor.

Ausd~Jcke,

konrraen immer wieder im Demian

Da es sioh bei"Sohioksal H um etwas Abstraktes han.

delt, ist Demian selbst an vielen Stellon abstrakt.
Einen Begri!i' vom "Schicksal lf seIbel' zu scharfen,
1st das Ziel vieler Philosophen und Theologen.
hier nicht versucht werden.

Das

soll

Es soll hier aber cine Ana-

lyse des Hesse,-Gebrauchs des Kortes ffSchioksal" und sinn
vervv'andtel' Ausdrticke durchgeflihrt werden.
wird

versuche~,

Diese Analyse

He.ssss Schicksals-Begriff und den wieder

holten Gebrauoh des Wort-os zusammen mi.t sinnverwandten
Ausdrflcken klarer darzustellen.
Durch die Etymologie wissen \vir, daB das heute ge
ll:1uf'ige deutsche Wort IiSchicksal" von dem niederlHndischen
,Vort "schicksel" stal1lffit"

"Sohicksel ll entwiokelt sieh erst

1m 18. Jahrhundert zu "Schicksal," un 1l das heutige Wort t

wie auch das daroalige, wird im "Sinne ainer vorherbestim
manden Macht,,3 gebraucht.

Das Wort "Schicksal" selbeI' ist

dann in seiner Bedeutung als "vorherbestimmende Machtll
relativ jung, denn wir finden in jader Periode der Litera
tur andere W6rter, die diese Bedeutung tregen:

WBrter wie

GlUck, Zufall, Fngung,

GlUcksfall,

M:iB~eschick, Verh~ngnis,

UnglUok, Pech, Vorherbestimmung, Vorsehung, Vorsorge, freier
Wille, der liebe Gatt

unci

110eh viele andere konu:nen tlberall

im "Sinne einer vorherbestirnmenden Macht n vor.

Resses

3 ner g,rc:Be .I~l.s13!!, ? .. Bd. (Ma.nnhelm, 1963), S. 605.
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Verwllendung des Wortes Sohicksal und l1bnlj.cher AusdrUcke
keno in zwei Klassen getoilt ,verden.

Erstens gebrauoht

er die AusdrUcke 1m metaphorischen Sinne, und spielt auf
konkrete Dinge mit dem Worte Schic};:sal an: zweitens ge
braucht er sie im

~hilosophisahen

von Schicksal, Zufall,

USVl.

Sinne, und spricht dabel

als tatsl!chlichen, lebensbe

einflussenden Element.en.
Wenn Hesse s:i.ch auf etwas Konkretes als "Sohioksol u
bezieht, nennt er aine Handlung, alne Person, einen Gegen
stand oder einen ZustBnd, oder ar gebrauoht einfech des
Wort Sohioksal als eine Metapher.
Ein Beispiel fUr eine

Handlun~

clair an a.as Pfeifen I<".xomers denkt:

ze:i.gt sleh, alB Sin
"1(0111

Ort, kein Spiel,

keine Arbeit t kein Gedanl(e, wohin dieser Pfitf nicht drang,
der rnich abhltngig maohte, der jetz.t mein Sohioksf.ll war. n (35)
Auoh sein

l'~rlebnls

mit Kromer nennt Sinclair ftSchj.eksal":

nlehwuBte ..... das ,Ganze

(UII\:.~e.ng

mit Kromer) wUrde als eine

Art Entgleisung angesehen werden, wtlhrend es doeh Schick
sal war."

(49)

Gegen Ende seiner Zeit zu st .. gewf.!.hnt sioh

Sinclair an die Philol3ophie P:is"Gorills'
weilig.

findet sie lang

In ej.nem 8ufregeno.en Moment nennt Sinclair dessen

Rede flantiquarisch".
Handlung:

unc~

It • • "

i~:h

In den Wort,p,n SinelE-irs tiber (11eso

lwtte einem kleinen, etwas witzicen,

etwas bosl1!:ften Einfall nachgegeben, und es war Sohicksal
daraus geworden.,,(164)

Noch eine andere H6ndlung, die er

nSchicksal u nennt, heiBt "von ihr (Frau Eva) erwShlt oder
verwor:f'en zu werden." (192)
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Hesse gebraucht das Wort schicksal auch in Bezug auf
die Gestalten Demian, Frau Eva, Sinclalr und Beatrice.

st. "... z.ielte

Sinclair sagt, seine Wandlung zu

irgend

wohin, zu Demian, zu einem ternen Sch:i.cksal. u (118)
clair sieht auch in seinem

If . . . .

Sin

Jnnern • ~ .d€',s Bild des

.

FUhrers, del" Demian elich und in dessen Augen main (Sin
clairs) Schieksal sliana. tl (169)

Fra11 }l~va trHgt

meines (Sinclai.rs) SchiGks61s •• .,.,,(1?0)
tig

una

u ••• die

ZUge

"Alles, was wich

Schicksal fUr mich (Sincleir) war, konnte ihre

(Frau Eves) Gestalt annehmen.,,(195)

An noch einer snderen

Stelle freut sich Sinclair dart1ber, daB sein. " ••• Sohick
·
sa 1 noe h 1mmer
d1ese sc hMvnen, S tOl]"~
1 .en ~uge.... ,,(204) von
0

Frau lI:va trMgt..

Sinclair bezieht des Wort Schicksal auf

sich selbst, als er sein Traum-Bild studiert:

"Des Eild

Slich mir nicht-das sollto es euch nicht, fllhlte ich
abel" es war das? was main Leben ausmachte, es war mein
Inneres, moin Schicksal •••• ,,(lll)
Sinclairs heiBt es:

In einer Betrachtullg

" ••• du (Beatrice) biot mit mil" ver

knUpft ••• du bist ein stUok von meinem. Sohicksal. fI (Ill)
Hesse sohreibt auoh Vber manohe unwirkliche Gegen
stSnde in Bezug euf ItSchickoal":

tr • • •

ieb (Sinc16ir) lebte

••• mit dem Bild der graBen Treurngestalt, die mein Schick
sal •••warll. (127)

S:i.ncltdrs Traumvogel bedeut.et " ••• einen

Schritt im Sohicksal ll .(200)

Das Gesicht eines Gemgldes ist

"voll von Sohicksal." (154)

Es gibt 'I'r8ume tt.". in denen das

ganze Menschenschicksal sieh a.ndeuiet.,,{20l)
Del" Zustand der liubertt1t heiBt fUr Sinclair

tI • • •

das
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Starben und Neugeborenv.rerden, das unser Schicksal
ist. u (66)
Dureh verschiedenE'; l:letaphern gibt Hesse aueh dem
Wort Schicksal wesentliche Eigenschuften:

"Abladen des

sehicksals ll ;(172) "die Hande des Schicksals,,;(26) ndas
Bild des Bchicksels n ;(1'79/182) tt.un\)n aah raich (Sinclair)
das Schicksul plt1tzlich neu aus € l iner

drohend grauenhaften

lI..aske an. II ;(207) "das unverhUllte Gesieht des sehicksals,,;(209)
ndie schlummernden Schicksalsbilde~.11(204)
Philosophisch gesehen, korr..r. nt das Wort Sehicksal und
kommen sinnverwandte AusdrUeke in pemien vor,

UDl

aut ver

schiedene Bedeutungen im "Sinne einer vorherbestiIllIllcnden
Macht" hinzuweisen ..
Als Grund fUr die Erpressung von Kromer denkt 8in
clail~:

"Ein Verht:tngnis war tiber mir, und os war unntitz,

es durchbrecheD. zu wo1len.,,(48)
Als Demian in der Religionsstunde vcr ihm Platz nehm,
nannte Sinclair es "reinen Zufall,lt denn er u ••• glaubte
('72 )
damal~ noeh fest an ZUJ:'~lle •• un
.uoah spater, als ar
mit Pistorius zusamraenkommt, sohlt!3t er einen snderen Grund
als "Zufall h vor:
Eine eigentUmliche Zuflucht fand io11 de~iF.Jls
einen IlZufell". wie men segt. Es gibt aber solche
Zufltlle nieht. Werm der t der etwf's notwendig
braueht. di8s ihm Notwendige findet, so ist es
nicht dar Zufall, der es ihm gibt, sondern er
selbst, sein eigenes Verlangen und Milssen fUhrt
ihn hin. (128)
Der obigo Gedanke 8inelairs enthtllt die Idee des "freien
Willens," wenn man das nselbst," das Ifeigene Verlangen und
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MUssen" zusammen mit dem "1'reien Willen" gleieh interpre
tieren will.

Dar Gedanke

kOM~t

sehon vor in einer frU

heren 'Unterhaltung zvlischen Demian. uud Sincla-ir, in dar
Demian sagt:

If • • •

sobaHt du etwas probierst t wes dir von

innen heraus befolllen wlrd, dann geht as aueh, dann kannst
du deinen Willen anspannen wie einen guten Gaul.,,(77)
Als Sinclair naeh dem drohenden Ausbrueh des Krieges
fregt, entwortet Damian:
Um das, was von uns blelbt, odsr um die von uns,
die es Uberleben wird der Wille der Zukunft sioh
sarruneln. Der vaile der Mensehheit wird sieh zeigen,
den unser Europe eine Zeitleng mit seinem Jehrmarkt
von Teehnik und Wissensehaft Ubersehrien hat. Und
dann wird sieh zeigen, daB der Wille dar Menseh
heit nie und nirgends gleioh ist mit dem der heu
tigen Gemeinschaften, der stasten und Vl'lker, o.er
Vereine und Kirchen. Sondern das t \'m s die Natur
mit dem Mensehen will, steht in den Jl~inzelnen ge
sohrieben, in dir un~ mir. (177)
Denmach ist alles neeh dieser Ansicht Demians von der "Na
turn vorgeordnet.

Die Idee der ttVorherbestlm.nung"

aueh an anderen.Stellen a.uf.
d enn "

••• ar ge ht se j .nen

'leg

UJ

t~ucht

Damian lobt .den Schncher,
zu End.e. • • • II (82 )

In e i nem

ap!1teren Gedanken Sinelairs lcormrt dle Idee del' "Vorher
bestj.mmung" auah vor:

"Ieh spt1rte II daB meln Sehicksal mieh

zog, ich spUrte, daB die ErfUllung nohe 8ai, und ieh war
toll vor Ungeduld, daB ieh nichts dazu tun konntec,,(171)

Am Ende denkt del" verwundete Sinelsir:
sehlief, . desto heftiger

empff1.n~.

1011, deB

fI • • •

je tiefer ieh

~·t;was

mieh zog,

daB leh einer Kraft folgte die {tber mich Herr war. u (212}
der
oft gebrauchten Ausdr1leke
Durch eine Untersuehung
.
.
"sieh selber" und "sich selbst n wird die allgemeine 00
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deutung von "Schicksal" in Demi!lll. et"<'i8s klarer40

Es gibt

mehrere Beisp1.ele fUr den Gebreuch diesel' ebanso abstrakten
AusdrUeka wia "Sehicksa1" in
haiBt:

peuli.~.

Ein Gedanke 8inc1e1rs

" ••• das waiB ioh heute: nichts auf der Welt ist

dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn
zu sich seIber ft1hrtl ll (63)

Weiter behauptet Demiall:

kluge Reden hat gar keinen Wert, gar keinen40
nur von sieh seIber weg40
SUnde.

Man konnnt

Von sieh selbeI' wegkOnlli1en ist

Man, muB sich in sich selbeI' v6llig verkri~chen

k6nnen wie eine Schildkrllte. tl (88)
etwas

"Das

~hnliches

In H. sagt Demian auch

zu Sinclair:

I

Man hat nul' Angst, wenn man mi't sieh seIber nioht
einig ist. Sie habf-Jll Angst~ well sie sieh nie zu
sj.ch selber bake.nnt haben.. :fine Gemeinschaft von
1auter Mensehenjl die Val' dem Unbekannten in sieh
seIber Angst hebenl (176)
Sinclair gibt dem verwirrten Kl18uer folgenden Rat:

"Du

rrluBt dieh auf each selbeI' besinnen, und dann muBt du des
tun, was wirklich .aus deinem Wesen kOlmnt.
anderes.

Es gibt nichts

Wenn du dieh seIber nieht finden kannst, dann

wirst du auoh keine Geister finden •• ".n(153)
Sinclair:

Auoh sagt

tiEs gibt viele Wege, auf denen der Gatt una ein

S8.m :roachen und zu uns selbeI' fUhren kann. tI (101)

Pistorius

meint, tlDie Dinge, (lie wir sehen •• • sind dieselben Dinge,
die in uns s:ind"n(147)

Schon. 1.m Vorwort arbeitet der

Autor den Begriff des "sulbs"t" heraus:
Das Leben jedes Menschen 1st ein Weg zu sioh seI
ber hin, del' Versuch eines Weges, die Andeutung
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cines Pfades. Kein Mensoh ist jem3ls ganz und gar
ar selbst gewesell; jeder strebt dennooh, €IS zu
werden, einer dumpf r einer lichter, jeder wie er
kann. Jeder trtlgt Reste von seiner Geburt t Sohleim
un'd Eisohalcn einer Urv10lt, bis zum Ende rp.~t
sich
hin. Mancher wird nieruals Mensch, bleibt Frosch,
bleibt Eidechse, ble ibt ..<\.meise. Manaher 1st oben
Mensch und unten Fisch. Abe~ jeder ist ein Wurf'
der Natur neah dem Menschen hin. Una allen sind
die Herkf1nfte gemeinsam, die MUtter, wir alle kom
men aus demBelben Sohlunde; aber jader strebt, ein
Versuoh und Wurt BUS den Tiefen, seinem eigenen
Ziele zu. Wir kBnnen einander verstehen; aber
deuten kunn jader nur sieh selbst.(ll)
Demian vermutet, "deB in una drinnen einer 1st, der nIles
weiB, alles wlll, alles bessel' macht als wir selber. u (114)
Der 40jHhrige Hesse stellt seine philosophisehe Mel
nung von "Sohieksal lt in Bezug auf die vielen mitbedeutenden
AusdrUoke am klarsten und. am 2:.usammenfassendsten in dem Ge
danken Sinolairs dar, €lIs er

ZUlli

letzten Mal von Pistorlus

Absohied nimmt:
Und hier brannte mich plBtzlich wie eine Baherfe
Flam,r.le die Erkenntnis-es gab fUr jedell ein 11 A."1t" ,
abel" fUr keinen eines, das er seIber 'wahlen, um
sehreiben und beliebig verwalten durfte. Es war
v61lig falsch, del" Welt irgend etwas geben zu wol
len! Es gab keine, keine, keine I)flioht fill" er
waohte Menschen als die eine: sieh seIber zu su
chen, in sich fest zu werden, den eigenen Weg vor
warts zu tasten, einerlei wohin ar fUhrte. (166)
Wenn man Ressea Ansieht von "Schioksaltl im

D.e~i~~

tlberhaupt

bestimmen kann, findet man sie vielleicht am besten 1m
obigen Zitat.

Doeh

enth~Ut

dieses Buch die unbegreiflichen

Allgerneinheiten und Abst.raktionen, die im gBnzen Werk so
oft erscheinen.

Eln Studium des hesse-schen Vielgebrauchs

der WBrter "Schiclcsal lt , tlZu'f'all" t Hselbst ll , usw. zeigt das
Mystische und Dichterische, das Widersprechonde und Komple
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mentltre.

Das stimmt mit den Worten des Autors 1m VorVlort

Uberein:
Meine Geschichte ist nieht. angenehm, sie ist nicht
sUB und harmonisoh wie die ertundenen Gesohichten,
sie sohmeclct naeh Unsinn und Verwirrung, naoh Wehn
ainn und 'llraum wie das Leben aller Mensohen, die
sich nicht mehr be1ttgen wollen. (10)
Hesses weohselvoller Gebrauoh des Wortes Schioksal und der
AusdrUcke in . Demian zeigt ohua Zweifel eine
lIandluns, die nicht nur em wenig "nach Unsinn und Ver
vel~andten

~

wirrung, nach Wahnslnn und Traum •• " "It schmeckt.

Er ver

wendet die Idee elner nvorherbestimmenden Macht" in der
Erztthlung in fast jedel' denlcbaren
Hesse vielleicht

U!!l

M~glichkeit.

"dus Leben allor

M~enschen,

Das tut
die sioh

nicht mehr belUgell wollen," zu bC8clu'eiben.
ZumSchluB mit dam Problem des Hesse-Gebrauchs vom
"Schicksal" sollte man mit einem bedeutungsvollen Zitat
1m Werk Zaratl},up,t:r:a,s. Wi.e.qer:~~·:r:.::-~.!l1....Yior,~ ,~n_q,!.~ deutscl1E!

Jugeng, (1919-im ·selben Jahr wie

Q.el~~~U

erschienen) bekannt

werden:
Lernet, daB Schicksal nicht von GBtzen kommt, so
werdet ihr aueh endlich larnen, daB es keine GBtzen
und Gtltter gibtX Viie im Lelbe eines Weibes das
Kind, so wt1chst Schic1csal in eines jeden Nenschen
Leib, oderwenn ihr wollt, l.:~nnt ihr auch sagen:
in seinem Geist oder in seiner Seale. Es 1st das
selbe.
Und Vlie das Welb eins ist mit seinem Kinde und
sein Kind liebt und nichts Besseres in der 'VVelt
kennt als sain Kind--so Bollet ihr euer Schioksal
lieben lernen und nichts Besseres auf dcr Welt ken
nen als euer Schicksal. Es soIl euer Gott sein,
denn ihr sclbst sollet eure Gl~tter sein.
Wem Schicksal von auBen konrnt, den erlegt es,
wie der Pfeil das Wild erl.egt. Viem Sch:tcksBl von
innen und BUS se insm Eigensten kO!lll;:.t, den stgrkt
es.und macht ihn ZUlli Gatt. Es machte Zarcthustra

I
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zu Zarathustra--as soll dioh zu dir maohen1 4
In diesem Zitet sieht man den metaphorischen und philo
sophisohen Sinn des Hesseschen Schioksals-Begriffs kom
biniert.

Es ist die Antwort Hesses in dar Demian-Zeit

auf die Fragen:

"Woher kommt das Schicksal, und woraus

besteht as"?
Die Sohwierigkeit, einen konkreten Hesse-Begriff von
IIfatum" bestimmen zu kBnnen, 'WUrde sohon in den vorigen Ab
schnitten besproohen.

Einen klaron Hesse-Begritt von "amor"

zu schaffen ist ebenfalls schwierig.

Heases Versuch, eine

Bedeutung des Begriffs "amor" in Bezug auf nfatum" in
Demia~

harauszuarbeiten, wird durch zwei Marchen von Frau

Eva am besten zusarnmengefaBt.
aie Sinclair von einem

1m ersten Marchen erzl1hlt

JUnglil~,

dar in einen Stern verliebt

war:
Am Meere stand er, streckte die HS.nde ausund
betete den Stern an, er trMumte von ihm und rich
tete seine Gedanken an ibn. Aber er vmBte t oder
meinte zu wissen, daB ein Stern nicht von einem
Menschen umar.mtwerden k6nne. Er hielt es fUr sein
Schicksal, ohne Hoffnung auf ErfUllung ein Gestirn
zu lieben, und er baute aus diesem Gedanken eine
ganze Lebensdichtlmg von Verzicht und stul!lmem,
treuem Leiden, das ihn bessern und l~utern soilte.
Seine Trtlume gj.ngen aber aIle auf den Stern. Ein
mal stand er wieder bei Nacht am Meere, auf dar
hohen Klippe, und blickte in den stern und brannte
vor Liebe zu iron. Und in einem Augenbliek grBBter
Sehnsucht tat er den Sprung und stUrzte sieh ins
Leere, dem Stern errtgegen. Aber im Augenblick des
Springens noch daehte er blitzsehnell: es ist ja
doch unmBglich! Do lag er unten am Strand und war
zerschmettert. Er verstand nicht zu lieben. H6tte
er im Augenblick, wo er sprang, die Seelenkraft
gehabt, fest und sicher an die ErfUllung zu glauben
er wHre nach oben geflogen und mlt dem Stern ver- '

4Gesammelte .Schrif.t~, 7. Bd., S. 206/7.

I
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einigt worden.(193)
In Frau Evas parallelem lllirchen handelt es sieh um einen
Liebenden, dessen Liebe nicht

el~lidert

wird: .

Er zog sich ganz in seine Seele zurUck und meinte
vor Liebe zu verbrennen. Die Welt gine; ihm ver
loren, er sah den blauen Himmel und den grUnen Wald
nioht roehr, der Bach rau8chte ihm nicht, die Harfe
klang ihm nicht, alles war versunken, und er war
arm und elend geworden. Seine 14iebe aber 'wuchs,
und er wollte viel lieber sterben und verkomrnen,
als auf den Besitz der schBnen Frau verziehten, die
er liebts. Da spUrte er, Vlie seine Liebe alles
andre in ihm verbrannt hatte, und sie wurde maehtig
und zog und zog, und die schBne Frau muBte folgen,
sie kam, er ntand mit a.usgebreiteten Armen, um sie
an sich zu ziehen. Wie sie aber vox ihm stand, da
war sie ganz verwandelt, und mit Schauern fUhlte
und sah er, daB er die ganze verlorene Welt zu sieh
hergezogen hatte. Sie stand vox ihm und ergab sich
ihm, Himmel und Wald und Bach, alles kam in neuen
Farben frisch und herrlieh ihm entgegen, gehUrte
ihm, spraeh seine Spraehc. Und statt bloB ein
WeiD zu gewinnen, hatte er die. ganze Welt am Her
zen, und jeder Stern am Himmel glUhte in ibm und
funkelte Lus'li durch seine Seelee (193/4)'
Diese zwei lv1t:lrchen sind eigentlich ein Gleichnis.

Zwei

junge Mensehen nehmen ihr Sehieksal an (amor :tati), aber
sie lieben ihr Sehicksal auf verschiedelle Weise.

In beiden

Fallen leidet einer an einer unerfUllten, brennenden Be
gierde.

Der srste, sein Schieksal annelunend, schv.fankt

zwischen dem Wunsch naeh ErfUllung und dem Zweifel.
zweite, sein Schicksal annehmend

j

Dar

halt an seinem Verlangen

:test und glaubt, daB dessen ErfUllung die einzige Saehe sei,
die je sein Loben ertr!lglich meohen kenne.
schen Wunsch tmd

Z~ci~el,

zerstBrt sieh selbst; der zweite,

der nie zweifelt, erfUllt seinen Wunsch.
Frau Evas:

Der erste zwi

In den Wort en

"Liebe muB die Kraft haben, in sieh selbst

43

zur GewiBheit zu kommen. u (l93)
Diese Parabeln sind ein H6hepunkt fUr Sino lair auf
seiner Suohe naoh einer Lt\sung seines Problems:

"loh

wollte ja niohts als das zu leben versuohen, was von sel
beI' aus mil' heraus wollt.e.

Warum war das so sahr sohwer?u(7)

Sinclair-Hesse versucht sine Ltlsung zu finden, abel' er muB
erst eine Formel f'inden",
Demian.

In

Diese

Form.el f'j.ndet sich in

diesem Sinn ist das Werk zur Entwicklung der

Lebenstormel uamor fati" geworden.

1i

V.

SCHLUB

Hesse goes into his ovm world of images as into
a toy train; and if one is unable to board the
train with him, one finds nothing left of Hesse the
writer but a little fluffy smoke drifting out of
the dark tunnel in the great mountain into which
he has vanished.
Nur dies biBchen "smoke" sehen die Leute, die fragen "wa
rum ein Mensoh tlberhaupt so et;was wie Dem:lon
.... "'.. schreiben

kB?lIle, It oder behaupten "daB sis mit dem Demian:, so gar
nichts anzufangen wissell,tI oder'sogar tlnach dem Lesen des
Demian es fUr mtjglich halten," daB Hesse jemanden ihrer
ItjUdisohen Abstamnnmg wegen

geri.ngsch~tzen

odsr eblehnen

kBnnte •••• " Auf solches gibt Hesse folgende Antwort:

WeIW Sie eine Blume betrachten oder &n ihr rie
chen, so werden Sis ja auch nicht gleich dareur die
Blume zerpfltlcken und zerrupten, sie unter::mchen
und mikroskopieren, um harauszukriegen, warum sie
so aussehen und so dutten ruuB. Sondern. Sie werden
eben die Blume, ihre Farben und FOl~nen, ihren Duft,
ihr ganzes Dasein in seiner stelle und RMtselhaf....
tigkeit auf sioh werken lassen und in sieh auf
nehmen. Und Sie werden von dem Blumenerlebnis
geneu in dem MaD bereiehert sein, in dem Sie der
stillen Hingabe fallig sind..
So wie mit der Blume sollten Sio es mit den
Btlchern. der Dichter auch machan. 2

- aussehen
- und

So wurde es aueh mit diesar ArlJeit tiber Damian versucht:
Nicht herauszukriecen, "warumttdas

Werle Uso

duften muB,u sondern festzustellen, daB ......
Demian einfach
~

1
Franz Baumer, Hermann Hesse, trns. John Conway
(New York, 1969), s. II3.
.._
2

Gesammel.t.~ ..?cEF~J'~,

7. Bd., S.. 596/7.
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bestimmte l1Farben, Formen und Dufte" enthalt, daB man ein
IIBIumenerIebnis" in

~Flian

erleben leanne

In einem Brief "an einen JUDgen Mann, der

80

etw8s

wie einen 'FUhrer' suoht," sohrieb Hesse:

Wenn Sinclair Kraft (odeI' Gleuben) het, so kommt
Demian zu ihm, er zieht ihn durch seine Kraft zu
sich.
Der Glaube, den ioh meine, ist nioht leich·t; in
Worte zu bringen. Man lctlnnt,e ihn etwe. so ausdrUoken:
loh glaube, daB trotz des offensichtlichen Unsinns
das Leben dennooh einen Sinn hat, ioh er13ebe mich
darein, diesen letzten Sinn mit dem Verstand nicht
erfassen zu ktlnnen, bin abel' bereit, ihm zu dienen,
auoh wenll,ich'mioh dabei opfern rouB. Die Stinrrne
dieses Sinnes h6re lch in mir selbst, in den Augen
blicken, wo ioh wirklich und ganz lebendig und wach
b~.
.
Was in diesen Augenblicken das Leben von mil' ver
langt, will ioh versuchen zu verwirlcliohen, auoll
wenn es gegen die Ubliohen Moden und Gesetze geht.
Diescn Glau.ben kann man nich'l~ befehlen und sich
nioht zu ibm zV/ingen. Man kann ihn nur erleben ..
So wie del' Christ die tGnade t nioht verdienen, er
zwingen odeI' el'listen, sondarn nul' glt.!ubig erleben
kann. Wer es nioht kann, del' sucht seinen Glauben
dann bei del' Kirohe, odeI' bei del' Wissenschoft,
odeI' bei den Patrioten oder Sozialisten, odeI' ir
gendwo, wo es tart ige :Moralen, ProgremIne und Re·~
zepte gibt.
Ob ain Mensch fShig und bestimmt ist, den schwex'en
und scht)neren Weg zu gehen, der 2m einem eigenen
Leben und Sinn fUhrt, das kann ich nicht beurteilen,
auch nicht Vlenn ioh ~hn mit Augen sehe. Der Ruf
ergeht an Tausende, viela gehcn den Weg ein StUck
weit. wenige gehen ihn bis ttber die Grenze der
Jugend hineus, und vielleicht gel' niemand geht ihn
v61lig zu Ende. 3

I
Ii
I

:I!

: I

In diesell1 Brief stellt del' Dichter vielleicht klarer, aut

jeden Fall aber schBner, als je in irgendeinem
Werke vor odeI' nach
ist ein "Weg

~~l!

seiner

seine Weltanschauung de.r.

Es

zu gehen, dar zu ejnem eigenen Leben und

Sinn fUhrt," worUber er im obigen Zitat spricht.

~~~sammeJ~e Sch2:~f}ep, 7. Bd., S. 499/500.
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nennt ihn den "Wag zur Menschvrard.ung ll in seinem ,!3tUckchen
Theologie. 4 Dieser "Wag"
••• tnhrt aus der Unschuld in die Sohuld, eus der
Sohuld in die Verzweiflung, aus dar Verzweiflung
entweder zum Untergang oder zur ErlBsung: nemlich
nicht wieder hinter Moral und Kultur zurUck ins
Kinderparadies, sondern fiber sie hinaus in das
LebenlcBnnen kraft seines Glaubens. 5
Es ist leicht, in ,nemian
Weg gegangen ist.

Z1
'

sehen, wie Sinclair solch einen

Dies "Lebonk6nnen kraft (Sinclairs)

Glauben,n also aeine ttMenschwerdung" heiBt auch die ttnicht
dogmatisch formulierte" aber doch erkennbare Lebensformel
"amor tati."
Demia,ll ist ein Wee zu Uamor rati.tt

4 e bd., S. 388.

5 ebd., S. 391.
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